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Voice Communication System Using the Wireless Etherphone
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In this article, we propose a disaster communication system using ad-hoc mesh network. In this
system, we use the Etherphone which is communication technology using only the data link layer
and the physical layer of OSI reference model. In previous research it was shown that the wireless
Etharphone can perform ad-hoc communication. However, it is not shown that voice communication
can be performed with the wireless Etherphone. It shows that voice communication is possible with
the wireless Etherphone.
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• 全てのノードはお互いの MAC アドレスと固有
IDを把握している













































復元するには，最高周波数を Fmax とすると，式 (2)
が成り立つ必要がある．











































































































































グラフィック SGX530 3D,20M Polygons/S
主記憶 512MB DDR3L 800MHz
補助記憶 4GB,8bitEmbedded MMC





I/Oピン 2 × 46
電源 5V電源アダプタ,USB給電
消費電力 約 210m～460mA/5V






























表 2 無線 LANアダプタWLI-UC-GNMの仕様
項目 内容
イ ン タ ー
フェース
USB2.0/1.1
準拠規格 IEEE802.11n 技術 / IEEE802.11g




































































端末 AB間の結果を図 7に示し，端末 ACB間の結
果を図 8に示す．それぞれのグラフにおいて，横軸は






項目 端末 AB間 端末 ACB間
到達時間 [s] 8”47 15”47
端末 Cの到達パケット [個] - 93.0
端末 Bの到達パケット [個] 97.9 85.6
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図 7 端末 AB間の結果
(a)到達時間 (b)到達パケット数 (c)伝送速度
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